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Romeo and Julietの一幕五場、いわゆる「舞踏会の場」は、Romeoと Juliet
が運命の出会いを果たす場である。Julietの美しさに目を奪われた Romeoは、






何が何でもここでは“I know not, sir.”としか返事をさせられないのである。し
かし、考えてみれば、Romeoが Julietの素性を知らずに近づいていかなければ
ならないのなら、この場の Romeoと a Servingmanのやり取りがなかったとし
てもよいのではないだろうか。とすれば、何ゆえ Shakespeareはこのようなや
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り取りを書かねばならなかったのか。それは、このやり取りを耳にした Tybalt
がその声から Romeoの素性に気づき、“Now by the stock and honour of my kin, / 























　　Romeo, the love I bear thee can afford
　　No better term than this: thou art a villain.
ROMEO
　　Tybalt, the reason that I have to love thee
　　Doth much excuse the appertaining rage
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　　To such a greeting. Villain am I none,
　　Therefore farewell; I see thou knowest me not.
TYBALT
　　Boy, this shall not excuse the injuries
　　That thou hast done me; therefore turn and draw.
ROMEO
　　I do protest I never injured thee,
　　But love thee better than thou canst devise
　　Till thou shalt know the reason of my love.
　　And so, good Capulet, which name I tender
　　As dearly as mine own, be satisfied.
MERCUTIO
　　O calm, dishonourable, vile submission!
　　Alla stoccado carries it away.　［Draws.］






誉を手酷く汚されたと思っているからであり、Romeoの“good Capulet, which 
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その後登場してきた Romeoとの機知合戦に負けてもなお上機嫌で、“Now art 
thou sociable, now art thou Romeo, / now art thou what thou art, by art as well as by 



















同士の争いを収めようとしていた Benvolioに向かって“What, drawn and talk of 





The younger people seem to care very little about the feud: the only one keen on it 
is Tybalt, and Tybalt, we may notice, is not a Capulet by blood at all; 4
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ROMEO　　　　　　　　　　　　By a name 
　　I know not how to tell thee who I am.
　　My name, dear saint, is hateful to myself,
　　Because it is an enemy to thee. 
　　Had I it written, I would tear the word. （II. ii. 53-57）
つまり、彼の考え方の根底には、中世的な束縛としての「家」から独立した
「個」としての人間、というものがあると考えられる。このことは、個々の人






















　　This gentleman, the Prince’s near ally,
　　My very friend, hath got his mortal hurt
　　In my behalf; my reputation stained
　　With Tybalt’s slander ― Tybalt, that an hour
　　Hath been my cousin. O sweet Juliet,
　　Thy beauty hath made me effeminate
　　And in my temper softened valour’s steel! （III. i. 111-117）


































3　この台詞のアーデン版の注には、“OED v. 5c first records‘consort＝have 
intercourse with’in 1600, but Mercutio’s stung response suggests that the meaning 






4　Northrop Frye, Northrop Frye on Shakespeare（Yale U. P., 1986）, p.16.
5　河合、87-88頁。
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